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The Creation of the, National Committee

.

N JULY 12 and 13 a conference was held in Moscow of
German ~lJar prisoners and anti-fascist members of the German Reichstag, trade ,tt1~ion functionaries and public figures. Delegates f1"om aU war prisoners' camps in the Soviet Union, persons
from most diffel'e11J sections and with different religious and political beliefs took. part in the work of the conference.
Following a lively exchange of opinion regarding the existing
situation the delegates at the . conference unanimously went on
, "ecord to form a national committee uPreies Deutschland," composed of participants in the- contere~ce. At its first session the
National Committee elected as chairman the prominent German
writer Erich Weinert, Major Karl H.etz of Koenigsberg, who served
,in the '371st infantry · division, was elected 1.Lice-chai1'trAnt andr'
.~ Graf Heinrich 'Von Einsiedel ' 01' Berlin; a lieutenant who -was pilot ·
in ·the .."Udet" Jighter ..squad1'on . (and is' the.. gt:eat.. grandson of tb~.'

O

First German Reich's chancellor, Bismarck), was elected second
vice-chairman.
Detailed reports were made at the conference, which was open- .
ed on behalf 0/ the organized committee by Erich Weinert. In
his speech, Ober Lieutenant Charisius described how from an active
"".me;nber 0/ the Nazi party he became an opponent of Hitler.
CaPtai1~ Doctor Hade.rmann, a proles or in civil life, came out
against the pseudo-science of the Nazt cliqtte. Major Karl Hetz
analyzed the' ~talingrad disaster. fronz the vietiJPoi1~t of a staff officer, and l\1ajor H orlZann characterized the catastrophic position
i1~ which the German army today finds itself.
Corporal Hans Zippel} commercial employee from Berlin, dwell
on the changes taking place in the minds 0/ the German soldiers
as a result of the Stalingrad disaster and total mobilizdtion in German,y. Captai1~ Fleischer} an economist in civil life, dealt in detail
'lIJith the eco11,omic situation inc Germany. Corporal Helmschrott
spo,ke of the conditi01H of the Gern'lan peasants, with which he
is well acquainted being a peasant hi1nself/ while Corpofal Sintz,
a building worker, supplied information on the co'nditions of the
"
Ger1nan workers.
T1/10 delegates spoke of the sentiments prevalent in the -war"
pris01'ters' ca1npr lrom 'where they had come to attend the conference. Corpofal Eschb,(Jrn, a CathoHc, came out for the freedom of
religio'n.
".
Obe~ Lieutenant -Frankenf.eld, who had surrendered on July 3
- in the Orel-Kursk directio'n} addressed the Conference.
Followi1~g the speech of a yott,n g soldie'r, Kessler, who called
1JpOn the youth to fight Hitler, the member of the German
"Reichstag}J lV~lhelm Pieck held a speech entitled ((There Must
Not Be a _·New 1918," in which he answers the question 0/ how
to -allert the imminent cata.strophe. Among othefs to take the
floor were Liettt-enant Graf von Einsiedeln, who dealt with the
felat1-ons to " Soviet Russia,. and the Protestant 111inister Matthews-

Klein.

I

On July 19 appeared .the fir.rt issue of a German paper, organ
of the "National -Committee" in Moscow. The newspaper reports
thit ttpreies Deutschland~' .basi 1'adio transmitting station of the
Jame name, which will "broadcait'" three times daily.
The formation of the national"committee "Preies Deutschlantf'
is estimated in an article by·:the ·vice-president of the committee, )
Major Karl Hetz, as trthe i'f!troduction to the great liberatio,, ,
struggle of the German people."
/

E
'GERMANS!
EVENTS demand of us - an immediate solution. The National
- , Committee "Free Germany" (Freies Deutschland) has been
ol'ganized at a time of mortal d~n~er hanging over our cou~try
and threatening its very existence. The National Committee is
lComposed of workers and writers, soldiers and officers, - trade
'Union f~nctionaries and political figures, - people with. the most
(Jjfferent political views and convictions who onISt ,';a. year ago
would have considered such unification impossible. :
The National Committee expregses -the th~ughts and aspirations
of millions of Germans on the front and in the rear wbo are distU.lFbed about the fate of their country. The National Committee
has the right and is obliged in this grim. hour to speak on behalf
of . the German people, ,to speak clearly and firmlst. a.s the gravlty of the present moment demands.

HITLER IS DRAGGING
GERMA:NY INT0 'AN ' ABYSS
L.ook and see what is

ta~ing

place. on the fronts. 'rhe. defeats

.of tbe last seven mogths are unpara)Jeled in the history of Ger-

many -

Stalingrad, the Don, the Caucasus, Libya ..§.nd Tunisia. -

JfT'iLill responsibility for -these defeats rests with mtler.

lIll.o netheJess he still continues

to: remain

.And
at the bead of - the

army and state•
. . The -German troops are far fr-Qm their country at present.
,Scattered along a front stretching for thou~ands of I{jlome-ters.
and linked with allies who are known to be ' ineffective f~ghters
and unreliable, they are face to J~_ .with a powerful coalition
whose strength is growing hourly.
_ The troops of England and America are -at the gatef3 of EUroPe_
is drawing nigh when' blows will rain down ou GermanI;

The day

T
-,

,

~

b..

DEUTSCHE.

DIE

EREIGNISSE verlangen von uns eine sofortige LOsung~
Das National Komitee fUr ein ''Freies Deutschland" hat sic~
UJ einer ,Zeit gebildet, in der todliche Gefahr fiber unserm Lande
schwebt und seine ' Existenz bedroht. Das National Komitee setzt
a1ch zus~mmen aus Arbeitern und SchriftsteUern, Soldaten unci
Offizieren, ~' Gewerkschaftlern und pOlitischen Personlichkeiten,
Menschen 'mit den versc,h iedensten politischen Anschauungen ,und
:6berzeugu~gen;, welche noch vor einem .Jahr eine seIche Verel..
Digung fUr unmoglich gehalten haben wiirden.
'
Das ,National Komitee verleiht den Gedanken und Wiinscheq
von Milli6nen , Deutschen 'an der Front und im Hinterland Aus..
druck, die b'esorgt sind um das Schicksal ihrer Heimat. Das Na..
tiona] Komitee hat das Recht und die Pfhcht, in die.s er harte~
Stunde ,iin Namen, des deutschen Volkes zu sprechen, klar und ent...
seh.ieden zu sprechen, so wie es der Ernst des -gegenwartige~
AugenQlicks verlangt.

H~TLER

REISST DEUTSCHLAND I

DEN . ABGRUN·( l

Ricbtet eure Augen <tarauf, was an den Fronten vorgeht. Die
der letzten sieben Monate sind beispiellos in d~
deutschen Geschichte - vor Stalingrad, am Don, im Kaukasus, iJil
Lybien und Tunis.
'
.
:~nederlagen

I

Die volle Verantwortung :fi.ir diesa Niederlagen faut auf mtler. '
J1J1:l~ trotzdem verbleibt e1," imm~r noch an der Spitze de~
Armee und des, Staates.
,; \ I
I

Die deutschen Truppen stehen gegenwartig fern von ihrer Hei...
mat. Ausgebreitet fiber eine Front von tausenden -Kilometern ~
C!er Seite 'von Verbundeten,del'en -geringe Kampfkraft ·und Unzu""
verlassigkeit-, bekannt sind, ste-hen sie e,i ner machtigen Kdalitiomt
gegeniiber, deren Kraft stUndlich anwachst.
Die englischen und amerikanischen Armeen steben an dell(
Plorten Europas. Der Tag zieht nahe heran, an dem ' von a11ell
Baiten zugleich die Schlage auf Deutschland herniederhageln wer((e~_
Di~ geschwachte deu~che W'e hrmacht, zuriickgeworfe~

r

simultaneously froYll a ll sides. The w eakened German army~
pressed back by superior enemy forces, will not be able to hold'
out very much longer.
The hour of its collapse is approaching!

Look and see what is taking place at home. Gernlany haS
a.lready become a thea ter of war.
,
.rr owns, industrial centers and shipbuilding yards are being destroyed on an ever bigger scale. Our mothers, wives and children
are being deprived of shelter and their possessions~
Their rights and freedom have been taken away from the
peasants. Total mobilization is ruining the handicraftsmen a.nd
sapping the remaining strength of the working people.
Hitler prepared for this predatory war ~ears in advance with·
out consulting the will of the people. Hitler led Germany to
po.itical isolation.

:Qe irresponsibly challenged the three greatest world powers
with the result that they haye ·united for ' ruthless struggle
against IDtlerism.
He has turned the whole of Europe into an enemy of the German people and has covered their name with shame. He is re~
ponsible for the hatr ed which today surrounds Germany.
Never has a foreign foe hurled us Germans into such a gulf
of disasters as has Hitler.
The f~ts implacably . show ' that the war is lost.

,

I

.-:-

I

Germany can prolong the war for a while longer at the price
of unheard of sacrifices and deprivations. The continuation oi
a hopeless war, however, would be tantamount to the nation's
(ioom.

Ii

But Germany must not die! TO" be or not to b e _
the question today ' f a cing our country.

such is

1

If the German people . continue resignedly and submissively td
a l.l ow t h ezpselves to be led to their doom, not. oniy w ill their.
f orces be sapped -and dwi~41e with -every passing day of the _war,
but also their guilt w ill in crease. Hitler then will., beover thr owD
only QY the force Qf t he coa lition armies. But this - will signif~
tb~ e.nd ~f. our nat.?-onal indep~~dence and . of our state . exis~encea
the ,pisJ;lleplberIlJ.eRt, of our~i f~ther~n~. .And ..~e ,,ShaIJ .hav:e ~
our-sel!~ . ,t o qlame : !J.ft~~;~

fl.'''''

•

1

~

lurch iiberlegene felndliche l{rafte, wird nfcht
iriel

Ui.nger~

bllstand~ ' sein" sehr.

mehr :standzulialten.

Di~; Stunde" des ZUsatmnenbruchs -Baht

!,

he::ran.

Richt~t

eure Augen darauf, was im Hinterland vorgeht. 'Deutsch-,
land ist bereits zu einem Kriegsschauplatz geworden. Stadte, ' Indl1strie-Zentren, Schiffswerften verfallen der Zerstorung in standig
grosserem Ausmass . . :Unsere Miitter, Frauen tind: Kinder gehen
ihrer Unterkunft, ihres Besitztums verlustig.
Den Bauern sind ihre Rechte, ihre Freiheit genommen:- Die
t~tale Mobilisierung richtet die Handwerker zu Grunde und unter~abt die letzten Krafte der Arbe-iterschaft.
Hitler riistete fur dies en Raub-Krieg Jahre im Voraus, ohna
Clen Willen des Volkes zu b~fragen.
\

In unverantwortlicher Weise forderte er die drei grossien
,W eltmachte bera:us, mit ~em Ergebnis, dass sie sich zum Vernichtungskamyf gegen das Hitler-Regime vereinigt haben.
I

--

'

Er hat ganz Europa zum Feind des deutschen Volkes gemacht
\t.nd den deutschen Namen mit Schande iiberhauft. Er ist verantwortlich flir den Hass, der heute Deutschland umgibt.
Niemals hat ein ausserer Feind uns Deutsche in eine solcha
Katastrophe gebracht wie Hitler.
Die Tatsachen erweisen unulIlStreitbar, dass dar Krieg verlOren ist.
f
Deutschland kann den Krieg ' noch eine Weile verlangern um
den Preis unerhorter Opfer und Entbehrungen. Die Fortsetzung
~ines hoffnunglosen Krieges jedoch wlirde gleichbed,eutend sein
mit dem Untergang der Nation.

: ~_

I

1

Aber Deutschland muss nicht sterben. Sein oder Nichtsein,
das ist die Frage, die heute vor unserem Lande steht.

Wenn das deutsche Yolk for1fahrt, resigniert und unterwUrfig
in den Untergang fiihren zu lassen, dann werden nicht' nur
seine Krafte weiter zermlirbt werden und sinken mit jedero weiteren Tag des Krieges, sondern aucp. seine Mitschuld wird an:wachsen.
Dann wird Hitler allein, von den Kraften der Koalitions-Armeen gestlirzt werden. Aber das wird das Ep.de ,uriserer national~n Unabhangigkeit und unserer staatlichen ~stenz, die Zerstiikkel~~g unseres Vaterlandes bedeuten.
Und wir 'w erden hinterher
, einzig ~nd aHein uns, seJbst d~jiir Vorwiirfe zu mach en b.aben.
, Weon das deutsche Volk ' Mut fasst und durch die Tat beweist,
s~ch

7

r

If the German people in good time are courageous enough and
l>rove in deed that they want to be a free people and that they,
are determined to free Germany from Hitler, they will then 'win
the right to decide their fate them~elves, and other nations will
take them into consideration. This is . the only way of saving
the very existence, freedom and. honor of the German nation"

The German people need immediate peace and long for 'ito
But nobody will conclude peace with. Hitler.
Nor for that matter will anybody conduct negotiations with
Hence -t he

fo~tion

I

hi~

of a genume national German govern··

merit is the most urgent task of· our people.
Only such a government will enjoy the confidence of the people
and their former enemies. Only such a government can bring
peace.
This government must be strong and possess the necessary
power to render harmless the enemies of the people - Hitler and
his patrons and satellites. It must resolutely put an end to ter~ •
ror and corruption, establish firm order and represent Germany
with dignity to _the outside world.
This government can be established only as the outcome at
a liberation struggle of all sections of the German poopl",.
It will support itself on the fighting groups which will unit~
to overthrow Hitler. There are forces in the army that are loyal
to the country, and the people must 'play a decisive role ..
This government will immediately cease military operations,
will recall the German troops to the Reich's frontiers and embark
on peace negotiations, renouncing all conquests. In this mann~~
it will "attain peace and once again place Germany_ on an equal
footing with other nations.
Only such a _government will afford the German people the
opportunity to express their will in conditions of peace .foJ:' a
sovereign sdlution of the question of a state system.
".

OUR AIM ,-

A FREE GERMANY

This means a strong' democratic power- that will have nothing
in com.mon~ with the helpl~ss Weimar re.g-ime; a democraey - tha.t

8

duss es elLn f:reks ' Volk. ' zu sein wiinscht und dass es entschlossen
1st} D€ tschland von Hitler zu befreien, dann wird es das Recht
g€WJ' nnen$ sein Schicksal selbst zu entscheiden und die anderen
Nat:onen werden seine Entscheidung berucks!chtigen. Das ist der
eln2age ""'eg, die Existenz, Freiheit und Ehre der deutschen Nat! on zu retten.
I "~J
]))as de tsche Volik braucbt sofortigcn Frieden until. es §€bnt
i1hlrn herbei. Abel" niemandi wird F 'rieden mit IDtler. sclhlllRessen.
UnCi daher wird auch niemand Verhandlungen. mit ihm Jtfhren.
,

IDes1hlalb ist me Bildung emer ecbten nationallelll de1lltilisc1luen
Regie~lJj,g die dtringendste Aufgabe, die vo:rr Wlse~m V olli. steht .

,

Nur eine , soIche Regierung wird das Vertrauen des Volkes l u nd
seiner bisherigen Feinde gewinnen. ~Tur eine solche Regrerung
:'kann de.n Frieden bring en.
Diese ,Regierung muss stark sein und liber die not1ge Mach t
v€:rfiigen. ,urn die Volks-Feinde - Hitler, seine Auftraggeber und
seinen Anhang - unschadlich zu machen. Sie muss ent~chlossen
:rIla dem Terror und der Korruption Schluss machen, muss ein e
:I'Bste Ordnung herstellen und Deutschland vor der Aussenwelt
'lj~ijj.rdlg vertreten.
mEese'Regierung kann ell":rich et werden Jrn.lIU' ais E:rgebl!ll.Rs ei1nes
Bef1l"eIungskampies allell" Schich1en des delmtschen VoIlkes.
Sie wird sicb stlitzen auf die kampfenden Gruppen, welche sich
zum Sturz Hitlers zusammenschliessen werden. Es gibt Krafte
:in de!' Armee, die dem Vaterl~nd treu sind - und das Volk muss
€ine e~tscheidende R olle spielen.
Diese Regierung wird sofori die militarischen OperatioDen einfJtellen t wird die deutschen Truppen zu den ReichsgrenzeD zurlick :rufen und unter Verzicht auf aIle Eroberungen Friedensver.bandlungen einleiten. Auf diesem Weg wird sie zum Frieden ge'langen und Deutschland aufs , neue auf gleichen Fuss mit anderen
Nationen stellen.
'
Nur eine solche Regierung wird d em deutschen Yolk die Mog..
liehkeit bieten,_ in d en Friedensbedingungen s ein enWillen n ach
einem souveranen deutschen.-.. Staat zum Ausdruck zu bringen.

I

U~ SER ZI E~ ~I

EIN FREIES · DEUTS~HlAND

'Dies bedeutet: eine s tarke demok ratische Macht" die nichts
g em.cin haben wird mit. d em hilf10sen Weimarer Regiroo. Eine

9 '

will be.' implacable, that win ruthlessly suppress any attempt at
new plots against the r~ghts of free people or . against European .
peace. It means the annulment of all laws based on national and
. racial hatred; of all orders of the Hitlerite regime which degrade
, our people; the annulment of all measures of the Hitlerite .a uthor-! ·.
ities directed against freedom and "human dignity.
It means the restoration and extension of the political rights
and social gains of the working people; freedom of speech, press,
assembly, conscience and religious beliefs. It means the freedom
of economy, trade and handicraft; the guaranteed right to labo~,
and to lawfully acquired property.
It means the restoration of property to their lawful ownersplundered by the fascist rulers; the confiscation of property of
those responsible for the war and of the war profiteers; the exchange of commQditjes 'with other countries as a :natural basiS.
for ensuring national welfare.
. It means the immediate release of the victims of Hitlerite
terror .and material compensation 'for the damage caused them..
It means the just, inexorable trial of those responsible for ·the
war, of, its instigators and their ringleaders and accomplices
behind the scenes, of those who have hurled Germany into
an abyss and branded her with shame; but at the same time
it means amnesty for all Hitler adherents who in good time v,
will ·renounce him. and join the movement for a Free-Germany. j

to

, Forward, Germans,
struggle for a Free Germany! We kIiow,
that sacrifices are inevitable. But the more determined the struggle against Hitler will be, the -smaller will be these sacrifices.
These sacrifices made for the , s~ke of saving Germany 'Yill be a
thousand times less than the senseless sacrifices connected with
the continuation of the war.
. ......{

\

German Soldiers and Officers o~ All Frontsl
Youha.v~ weapons in your hands! Hold on to them!
UI).de~
the leadership of those commander-s' :whp recognize -their respon..
sihility and move together with you. against Hitler, boldly cmu
yourself the path Jeading your coun~ry to ·peace..
_.... ~

Working Men al1d Women .at Home!.
yo,~, are a ma.jo.r~ty! . Mp-ltiply _your .forces 'by organizing. Form
figbting gr,o np6, ~at the :ent:erpris~J in ·, the villages, in "the' :1ab~'
.... -..

"

.

:oemoktatie; ' die unversohnlich UnCI riieksichtslos jeden ' Versucll
~iner neuen Versehworung gegen die Rechte freier VOlker ' oder
'gegen den enropaischen FrIeden unterdriieken r wi~d. Das ~ be<1eu..:
ted die Beseitigung aller Gesetze, die auf nationalem und Rassen..
Hass beruhen; aller Ver~rdnungen des Hitler-Regimes, die unser
l\1:o1k degradieren; die Beseiiigung aller- Massnahmen der Hitle~
Behorden, welche gegen Freiheit und Menschenwiirde gerichtet
sind.
Das bedeutet die Wiederher&;tellung und Ausdehnung der poUtischen Rechte und sozialen Errungenschaften der · Werktiitigen;
Freiheit der ' Rede, der Presse, Versammlungsfreiheit, Gewissensund Glaubensfreiheit. Das-bedeutet Freiheit der Wirtschaft, des
Mandels und des Handwerks; das garantierte Recht auf" Arbeit
lInd auf rechtmassig erworbenes Eigentum.
Das bedeutet die Wiedereinsetzung der ,von den faschis~ischen
:Machthabern ausgepliinderten rechtmassigen Eigentiimer in ihren
Besitz; die Beschlagnahme der Besitztiimer solcher Personen, die
fiir den :Krieg verantwortlich sind und der Kriegsgewinnler; den
Warenaustausch mit anderen Landern als die naturliche Gruti.dlage zur Sicherung nationalen Wohlstandes.
. : Das bedeutet die sofortige Befreiung der Opfer des Hitler-Ter..
tors und materielle Entschadigung fur den Ihnen zugefiigten
Schaden.
', :", Das bedeutet gerechtes, unerbittliches Gericht iiber diejeni.. ,
I
gen, die am Krieg schuldig sind, die Kri~gstre~ber, ilire Auf.. :·,
, traggeber und HeHersbeHer hinter den Kulissen, diejenfgen, :;
I, die Deutsc~and in den Abgrund getrieben und seinen Namen
mit Schande gebrandmarkt haben; aber zugleich bedeutet es. ,
i Amnestie 1iir aile Hit1er-Anhanger, die sich . roohtzeitig von ibm ",
1 lossagen und sich der Bewegung ffir ein freies Deutschland .
L~;
.anschliessen. ..
..
~ Vorwarts, Deutsche, auf, zum Kampf fUr ein freies Deutsch..
land. Wir wissen, dass qpfer unvermeidlich sind. Aber je ent..
Bchlossener der' Kampf gegen'lritler einsetzen wird, desto geringer.
. :werden diese Opfer seine :[)iese Opfer fiir die gute Sache der
!Rettung Deutschlands werden tausendfach geringer sein als die
sinnlosen Opfer, die im Zusammen~ang mit der Fortsetzung d~s
Krieges verlangt, werden. .

I
(

~

:Qeutsche"Soldaten' und Offiziere an allen Fronten! :"
Dlr babt Waffen in euren Handen! Haltet sie fest! Erkampft
euch selbst kiihn den Weg, der euer Land zum Frieden fiihrt.
:~

l'l l

,

.

....

r" ·

-

•

; (Sll'l).ps; In lhe"universities;. wher~ver you happen to" b~. Refuse to,
•

"r.~

~

obey Hitler. , Do not allow yourselves to b-e used as accomplic'en
in the continuation of the war. Fight with all means available
, n conformity with your position in the state and economic llfef
Our history se't s us a great example. 130 years ago whe)l,
German troops still stood on Russian soil as enemies, it, was pre-.
0isely from Russian soil that the finest sons of the 'Germans-von.
Stein, Arndt, Klausewitz, York and others - appealed to the eOD:science of t he German people 'o ver the heads ,of their traitors .fthe German rulers - and called upon them to wage ,a 'liberation
~ar.
,
Like them we will give all our strength and if need ' be o~
ery life t o rally our people for the struggle for ' freedom; and to
asten the overthrow of Hitler.
The' struggle fOr a free Germany demands courage" ,energy. ,
\ and determination. But above all courage. ,Time does not I! '
~ J wait. It ,is necessary to act and act immediately. Tbose wh(~
l out of f ear, weakness or blind obedience continue to follow _ ~
. _Bitler, act like cowards and help bring . about -the nationall
, disaster of GermailY. Those who place the will of the , na.tion
: above the orfter of the "Fuehrer" and devote their, lives and
I
honor / 10 their people act courageously and help to delivoelr {
'~ ~ their country from its deep shame. •
"j

I

~

FOR PEOPLE AND FATHERLAND! AGAINST JDTLEB
~D IDS CRIMINAL WAR!
FOR IMME~IATE PEACE £ !
I
FOR THE SALVATION OF THE GERMAN PEOPLE! FOB I
i
A :FREE AND INbEPENDENT ·GERMANY!
I

L - -', -.•
_

" i.!. ";-"

. -' - . J"~

-By 'the National Committee ,of "Free ,Germa:ill;,/t

•

~r

".

"

iinter de!' Fiib~ung solcher Kommandeure, die ihre- Verantwort1
lichkeit e:rlIannt haben und sich mit euen gegen Hitler zusam.:~
Jnenfinden.

~rbeiternde Maepner

und Frauen in der Heimatl

. Thr

bi"ldet. die Mehrheit. Vervielfachf eure Krafte durch oi·,,-"
ganlsierung. BUdet Kampfgruppen in den Betrieben, iD. den Dijr·~ 
fern, in d~m Arbeitslag~rn, an den Hochschulen, wo immer aucrm
ihr euch befindet. Verweigert Hitler den Gehorsam. Duldet nicht~
dass ilir se1bst zu Mitschuldigen an der Verlangerung des Kria··
gas gem~tGAt werdet. Kampft mit allen zweckdienlichen Mitteln~
entspreche:nd . eurer SteHung im staatlichen und wirtschaftlichen

Leben.
Unsere G-eschicbte iiberlierert uns ein grosses Beispiel. Vor
130 JahrelO; wah:rend deutsche T.rupp'e n noeh als Feinde auf rUg.·
sisehem Bf>Cl€D standen, geschah es, dass gerade yon russischero~
Boden aus clle besten Sohne Deutschlands - Stein, Arndt, Clause-witz, York "t.und andere - tiber- den Kopf der verraterischen deut··
schen Machthaber- hinweg an das Gew.issen des deutschen Vol~e$
appeUierten llnd sie aufriefen, einen Befreiungskrieg zu fuhren.
Wie s1e wv3]en wir- all . unsere Kraft uno wenn DOtig U1).Ser
Leben hin,geben urn unser Yolk zum Kampf fur die Freiheit :zu
sammeln uno den Sturz Ritlers zu beschleunigen.
,
Der K~r.apf fur ein freies Deuts~hland erfordert Mut, Energia
und Entschl-ossenheit. Vor aHem aber Mut, Die Zeit w~rtet nicht.
:Es ist not~Tendig zu handeln und sofort zu handeln.
Diejenig€1t1l, die ans Furcht, Schwache oder blindem Gehorsam. r,
fortf~eJm~ IDtler zu folgen, handeln als Feiglinge und he1fe~,
iiatiiollDiii1!e Katastrophe " Deutschlands b 'e rbeizufiihren. _Die-jenigen, dllle den \Villen der Nation hoher stelle,n als die Befehle des .JTillu'e rs" und fur Leben und ihre Ehre ihrem Volke '.
weibell,. ltDmnlldle~ mutig und heHen ihr _Land aus seine~ tiel~.
sten Schniach zu befreien.

die
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Ft)'R VOlL.E. UN» VATERLAND! GEGEN IDTLER UND' SEI·
NEN VJrIRBRECHERISCHEN KRIEG! FVR DIE RETTUNG
DES DEU1l'lSCBEN VOLKES! FVR E~ FR~S UN» UN..
ABIIANGIGES DEUTSCHLAND!
-
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Das National Koi'nitee fUr em "Freies DeutschJa;.nd~.
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The Men Who SigneCl
1=he Manifesto
- Major Karl Hetz, vom Stab 371. Infantrie Division, ·Ingenieur 'aus
Konigsberg
Major Heinrich Homann, 100. Infantrie Division, aktiyer Offizier
aus Hamburg
Major Herbert Stosslein, 44. Infantrie Division, IngeI).ieur aus Enns
Bodo Fleischer, Hauptmann der 180. Infantrie Division, Okonom
. aus Straublng
,
Doktor Ernst Hadermann, Rittmeister im
Universitats Professor aus Kassel
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Artillerie Regiment,

~berbard

Charisius, Oberleutnant in der 2. Kompagnie der 55.
Fliegerabteilung, aktiver Offizier aus DUsseldorf

Friedrich Reyher, Oberleutnant in der 1. Kompagnie des 88.. Minen
BataiUon, aktiver Offizier aus Dresden
Fritz Rucker, Oberleutnant in der 1.~ Kompagnie des 343. Garda-.
Bataillons, Universitats Professor aus Berlin
Heinrich Graf von. -Einsiedel, Leutnant der "Udet" Kampfflieger
Staffel No.3, aktiver Offizier · aus Berlin
Ernst Kehler, Leutnant der 4. Kompagn,ie, 428. Train Batailion~
Post Inspect~r aus Pillau
Berndt von Kiigelgen, Leutnant im418.. Infantrie Regiment, 123.
Infantrie Division, Redakteur aus J;3erlin

JKax

• .

Emendurfer, Soldat in der 11. Infantrie Division, Arbeiter .in
einer Schuhfabrik in FraI!kfurt

Jakob Eschborn, Untetoffizier in der 4. Kompagnie, 212. Infahtri~
Regiment, Student der ' Theologie aus Heidesheim am Rhein
"'," .B einbold Fleschnut, Soldat. im 276.. Regiment, 94•.. Infantrie Div1~
sian, Angestellter in einer Textil Fabrik in Plauen

•

r

Die U nferzeichner
des Manifests

Heinz 'Kessler, Soldat in der 134. Infantrie Division, Mechaniker
aus Chemnitz
Ma;,hlius Klein, Soldat in der 8. Kompagnie, 485. Infantrie Regi..
ment, protestantiscber Pfarrer aus Bettingen in Baden
~

Ericb Kuhn, Soldat in del' 5. Kompagnie, 368. Infantrie Regiment,
281. lrifantrie Division, Arbeiter aus Berlin.
Fritz Luddenneit, Sergeant in del' 6. Kompagnie, 293. Artillerie
Regiment, Holzarbeiter aus Ost Preussen
Otto "Sinz, Soldat in del' 7. Kompagnie, 698. Infantrie Regiment,
Bauarbeiter aus Lorrach
.

Hans Zippel, Unteroffizier im Stab del' 3. Kompagnie, 178. lnfan· tri,e Regiment, Angestellter aus Berlin

Leonard Halmschrott, Unteroffizier in del' 5. 'Kompagnie, 487.
Infantrie Regiment, 267. Infantrie Division, Landmann aus
· Unter Kuhrheim
.
.
Arit.()n Ackermann, Gewerkschaftsfunktionar aus Chemnitz

Martha Arendsee, Reichtags Abgeordnete aus Berlin
Jol.lannes R. Becher, Schriftsteller aus Miinchen
Willi .Bredel, Schriftsteller aus Hamburg
Wilhelm Florin, Reichstags A.b geordneter aus dem Ruhr Gebiet
EdWin Hoernle, Reichstags Abgeordneter aus Stuttgart

Hans MalIle, ' Jugend Funktionar aus Hamburg
WilhelmPieck, Reicbstags Abgeordneter aus

Berli~

i'

Gustav Sdbotka, Landstags Abgeotdneter aus dern Ruhr Gebiet

·

Walter Ulbrich, Reichstags Ab~eordneter aus dem Ruhr Gebiet

"

Erich :Weinert~ Schriftsteller · aus Berlin .

Frfedrlch 'Wolf, Arzt · und 'Schriftsteller ' aus ·Stuttgart.

'"
I
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T he- Significqnce of the M q,nilesto

j
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HE MANIFESTO to the German people and German armies
and the founding pf the National Committee "Free Germany"
in the Soviet Union cannot yet be properly evaluated in their full
significance. They are important from " several -?-points of view:
because of the contents, of the manifesto, the persons who signed
it and founded the committee, and because of the place where
!the committee was founded.
'The committee is composed of and-Nazi exiles, political figures,
writers, and trade unionists, and in the main of German army
officers, non-commissioned officers, and ,ordinary soldiers. Among
those who are not professional military men representatives of all
kinds of civil occupation al~e found: worker-s, office wOl'kers; government . officials, teachers, a peasant, an editor t a churchman.
Most of the officers and Inen participated in many of the Nazi
army's campaigns and fought in dozens -of battles; and many of
the formerly believed in a Hitler . victory, as they themselves state.
One has to know German career officers, "and especially those
under the Hitler regime, to know what a tremendous step it meant
to them, what changes in their way" of thinking had. to take place,
to prompt them to make an appeal to their own people and armies
from the capital of the country in which they are prisoners of
war. In this appeal they call upon the' Germans to revolt against
the German "Comnlander-in-Chief," against Hitl.er and the Nazi
regime; they call upon the soldiers to end the war over the heads
of the Hitler Government and to march home,

Such a thing did not happen durjng the First W"odd War. We"
have to go back a long' way in German history to find an analogy.
A hundred and thirty yea,r s ago, in 1812, when Napoleon marched
on Moscow and had in bis armies tens of thousan.ds of German
soldiers whom the .conj;emptable German princes o:f that day had
given him as cannon fodd·er, great German patriots arose - the
statesman Von Stein, the generals Von Clausewitz and York, and
the poet Ernst Moritz Arlldt. And these patriots called upon ~e
Ger~an people to begin1 th·e ir fight for freedom and for the salvation of Germany against Napoleon and the "'illf of their own
]twers.
~
One has to know German professional military men to appreciate what it means to them, to draw up this appeal for revolt
against the Hitler regime and to sign it with their full name" and
rank, together with ordinary soldiers and noncoms, contrary to
all : their traditions
and prejudices.
t
"One has to know Getman
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Die Bedeutung des Manifests

ER AUFRUF an das Deutsche Yolk und die deutsche WehrD
macht und die Grundung des
K.omitees "Freies
Deutschlan,d" in der Soviet Union sind von gewaltiger noch un,:,
Nati 0 mil

iibersehbarer Tragweite. . Die Bedeutung ist dreifach: der Inhalt
des Manifests, die Personen, die es unterzeichnet und das -Komitee
gegrundet haben und der Ort der Grundung.
Das Komitee setzt sich aus antifaschistischen Politikern~
Schriftstellern, Gewerkschaftlern und in der Hauptsache aus deutschen Berufsoffizieren, Reserveoffizieren, Unteroffizieren und einfascherf Soldaten zusammen. Unter denen, die nicht ZUIn aktiven
]\'1ilitar gehoren, befinden sich Angehorige der verschjedensten Zivilberufe: Arbeiter, Angestellte, Beamte, Akademiker, ein Landmann,
ein Redakteur, ein GeistIicher. Die meisten von ihnen haben viele
Feldztige der Hitlerarmee mitgemacht, haben sich in dutzenden
Schlach ten geschlagen, und viele von -ihnen, w:le sie selbst sagen,
haben fruher an den Sieg Hitlers ...g€ glaubt.
Man muss deutsche Berufsoffiz iere, nnd besonders deutsche
Berufsoffiziere unter dem Hitlerregime, kennen, urn zu wissen,
was fur einen gewaltigen Schritt es fur sie bedeutet, welche Urnwand lung des Denkens in ihnen v~rging, urn von der Hauptstadt
des Landes aus, in dem sie Kriegsgefangene sind, einen Appell
an das eigene Yolk und die eigenen Armeen zu rich ten, in dem
die Deutschen aufgefordert 'verden, gegen den "Obersten Kriegsherrn", gegen Hitler und das Hitlerregime zu revolti~ren Ulld tiber
den Kopf der Hitlerregierung hinweg den Krl~g zu beenden und
nach Hause zu marschieren.
So et\;vas gab es im ersten Weltkrieg nicl1t. Man muss wait
in die Geschichte Deutschlands zuriickgenen, 130 Jahre, urn die
Parallele dazu zu fiiiden. Als N apol-etlD 1812 gegen Moskau mar.;.
schierte und in seiner Armee zehntausende deutscher Soldaten mitfiihrte, die ibm von den damaligen elenden Fiirsten Deutschlands
als Kanonenfutter mitgegeben wurden, forderl.en. die grossen ... dentschen Patrioten, der Staatsmann vom Stein, die Generale Clausewitz und York und der Dichter Ernst Moritz Arndt von Russland
aus die Deutschen auf, gegen den Willen ihrer Machthaber den
Freiheitskampf gegen Napoleon und fiir die Rettung Deutschlands
zu beginnen.
Man muss deutsche Berufsoffiziere kennen? um zu wissen r was
es fiir sie bedeutet,. gegen aUe Traditionen ihres Standes una ihrer
Vorurte'ile gemeinsam mit einfachen Soldaten und Unteroffizieren
diesen Aufruf zum Auf$tand gegen das Hitlerregime auszuarbeiten
und mit ihrem vollen Namen und Rang zu unterschreiben.
-Man muss ·deutsche Beruf~offiziere kennen 1 urn zu wissen r was
es :bedeutet, dass sie in der konstituierenden Konferenz, die den
Aufruf erliess . und in der die Griindung · des National Komitees
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-stand the significance of their attendance at the conference which
made the appeal.
- . No pQwer . on .earth could have forced " these German- officers
to. speak as they spoke, to collaborate in . ,the 'writing and signing
of . the manifesto. The only thing .w hich induce4 these German
officers to take this significant step was undoubtedly the terrible
knowledge, gained from their experiences at home and on numerous foreign battlefronts, that Germany will perish unless it ~ver"J
throws Hitler and stops fighting, even before it is forced to do
so t by · the Allied armies. Today this knowledge is also growing
ill · millions of Gern'l8.ns of all claSses and sections of the people·
and manifests itself hl the strong growth of the German under",
ground movement. rt bas caused these officers, in their true
patriotism, in their sincere love of their German · homeland to
unite in this committee with all those Germans who, like them..
sel~es, wish to 's ave Germany from the abyss and who want the
German nation to be respected again.
If only career officers _or privates, if only intellectuals, trade
unionists, Social Democrats, Communists or liberals, if only a
group of refuge~s had written this manifesto and founded a "Free
Germany' Committee - the writing of such a manifesto and the
founding of such a committee would have had' far less importance.
In that case only a restricted group would have spoken to the
German nation and not representatives of the most diverse classes
and professions, of the most divergent "political and religious
opinions.
Th-e fact that Germans 'of mch diverse backgrounds have
united to form tbis committee, means that it is a crosS'-section
cf Germany. It expresses the con";-it"tions of millions of Germans
and helps them to unite in the ", ~truggle against Hitler's pr.e datory war and against .the' Nazi ".dictatorship, for the salvation
of Gerinany. '

Most of those who signed the manifesto have - .their relatives
in .Germany, their parents, their wives and their children. They
l{nb.w· how Hitler's Gestapo will take revenge on. their families
because they have ; signed this manifesto and formed the National
Committee. In spite of this, they took this step which their
honor, -conscience and love of country dictated.
The men, who wrote this manifesto have -accomplished a great
deed. They are showing their people the way out. - Antl they are
showing ~the ,vorldthat. there 'are other Geritians,- that there is
anolber · Germany~ a. Germany of -the fight against Hitler anel
fascism, a Germany that wants ··to ~have nothiJig -to do with ·National 'Socialist barbarism.._
"

-

*

'The . writers "ofthe mallifest() -:' -dlavec;Y~reo~gnized .'a :- profou'n d
truth v ,A -people, that dO£s :. not liberate. ,itself, that does not ' join
then: mgbt· for . its ' OWn libet,ation }. With:~:aIl 'its --sti'ength;.::± hat ~permits "
~;.
~
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~'Freies Deutschland" stattfand, 1!eschtossen,
fasehi~ten, Schrlftstellern, 'Gewerksehaftlern,

mit erprobt-en , AnU.
llnd ' soga.~ -mit einel'

. Gruppe ehemaliger .· -kommunistischer Reichstagsabgeordneter ge..1
meinsam zu wil'ken.
' 1
Keine Gewalt der Welt bBtte diesedeutsclien 01fizier~ zwln..J
gen konnen,~ so ~u reden, -wie si&. redeten, dieses Manifest :Ddtzu··
ve'rfassen und mitzuunterzeicltnen. -. Was aUein diese deutschen
Offiziere zu. diesem bedeutsamen Schritt veranlassen konnte, .war:
zweifellos die furchtbare Erkenntnis, gewonnen aus den Erfah:";
rungen in ihrer Heimat und aus zahkeichen Schlachten, d~sfJ1
Deutschland zu Grunde gehen wird, wenn es Hitler nicht stiirzt
und den Kampf 'beendet, be.vor es noch durch die Waffen der
verbiindeten Armeen dazu gezwungen wird. Diese Erkenntnis~ die
heute aucb in Millionen Deutscher aller Klassen und Stande reift.
und die sich in einem starken Aufschwung der deutschen Untergrundsbewegung iiussert, hat «liese Offiziere in wahrem Patriotis..
mus, in wahrer Heimatsliebe dam veranlasst, sleh in dlesem Komitee mit allen Deutschen zu vereinigen, die wie sie Deutschland
vom . Untergang retten und das deutsche Volk wieder zu einer
. geachte.t en Nation roachen wollen.
- '
Hatten nur Berufsoffiziere; nur Soldaten, nur Intellektuelle, nur
Gewerkschaftler, nur Sozialdemokraten, nur Kommunisten oder
Liberale, oder nur .e ine Emigrantengruppe dieses Manifest verfasst
und ein Komitee "Freies Deutschland" gegrlindet - ein solches
Manifest und die Griindung eines solchen Komitees waren vonwe it g'ering.erer Bedeutung gewesen. In diesem FaIle hatte nur
eine bestimmte Gruppe· und nicht eine Vertretung der verschieden...
sten Schichten und Stande, der' verschi-edensten politisehen und
religiosen "Oberzeugungen- zu den Deutschen gesprochen . .
Die Tatsachej dass sich Deutsche dar verschiedensten Herkunft
und tJberzeugung zur Bildung dieses Komitees vereinigten, machfl
es zu einem Spiegelblld der de.ut~chen Wirklichkeit, reflektiert die
ttberzeugungen von Millionen Deutschen und hilft ihnen, sich ~
Kampfe gegen den hitlerischen Raubkrieg und gegen die Hitlerdiktatur zusanunenzuschliessen.
.
Die meisten der Unterzeichner des Manifests haben ihre Verwand ten in Deutschland, ihre Eltern, ihre Frauen und ~in~er.
Sie wissen, wie Hitlers Gestapo sieh an ihren Angehorigen flir
die Unterzeiahl;iung des Manif.ests und die Bildung des Nationalkomitees raGhen i ~jrd. Trotzdem unternahmen sie diesen Schritt;
den Ihnen ihre ·~.~hre ·...und .fur Gewissen und die Liebe zu ihrer
Heimat · diktierte ..·
Die Manne1"-; d·. das. ~i:(~st erlassen haben; haben eine grosse
Tat began gen. Sie zeigen ihrem Volke, wo der Ausweg liegt, ~4
sie zeigen der Welt,dass es auck andere Deutsche und ein -anderes
Deutschland gibt, em Deutschland des KampfeS'gegen IDtler ~d
den Faschismus, - ein Deutschland,. das nichts · gemein haben will
mit ·de nationalsozialistisehen Barbarei.
".
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.pie Vep!asser des.....Manifests.·. haben .. eine tief-e : W-ahtaeit · er..
kannt: ein Volk, das sich . nicht . .selbst , befreit, .das. nicht :··mit allen
• 7.

••

itS 'own tyY an ts :to p:lay th:~ bloody role ' of hangmen to other na..i
tions ~ '~ven though. arily 'Out of passivity and re~ignation, or out
of cownrd:lce - sucll. a people ~annot, hope to. become free and
ha.v e'' ! ~ts .own state Sovereignty after the . inevitable military de··
feat. That is why the appeal lays the greatest stress on the in,vitation to the Germa.n people and to the German office:r;-s and
soldieTs, to end th~ war through their own efforts.
' The manifesto de'c lares that Hitler has. led Germany into war
aga5.nst. thB coalition of .t he- three most powerful nations in the
world, and ' hat this war is lost. What is the way out? The
writerB of the manifesto answer: "We still can continue' to fight
a 'wh:l1e and lose millions of soldiers ,
the process. Dozens more
of OUT to"WDS and thousands of our- factories will be destroyed
through the continuation of this hopeless ,war. No doubt we can
also still do tremendous damage to our adv-8rsaries. But what
will 'COllle after that? Inevitable collapse, the occupation of our
ruined country, the indescribable hatred of the peoples for what
we d:lcl to hem - the end of the German nation.
.
c

in

i],'II'l D'OlUl inuation of the war, the continuation of the Hitler
regime :ls ttlhle surest path to the most terrible catastrophe' in Gel'''
man IhJtroorr';y.

But} cleclare the writers of the manifesto, Germany must not
die. It can live. There is another way out for the German
people. It must prove to the peoples of'the vlorld by its own
action, 'by jis courageous fight against the Hitler regim~, that it
is not to 'be put on a level with those barbarians who today are
mastel's of Germany and assassins of the peoples of Europe. The ·
German :people, by their own efforts, must end vhis- crim~nal war
into whicb Hitler plunged· them.
~L

e 'c(ic;errman

soldiers must march home. ' They ,themselves

must lloo!t'ate the territories occupied by them, even before they
are 1fOJ'CfJ'I1l to do so by the might . of the Allied · arniies. The
Germ.an p€(i)ple must overthrow the Hitler regime and cr~ate a
geD'UlULUf) :rmational gov-ernment for themselves, composed of real
German ;patriots and backed by all decent Germans. - This gov ..
em.moeIDtL ~1llIpported by the people, will cleanse Germany of the
fouJI.- Hi.tRoeIr regime and create a real democratic -order. This
goven'Lu}oe1mt will .then be in a position to initiate peace negotiation~ w.l'tih the other peDples.
.- ,

..

Tbe manifesto forcibly shatters the HiUer propaganda which
seeks to make the Germans believe that there is no other way
out for -them but & plunge into the :':' abyss' together with Hitler.
' With corctpelling effect the manifesto 'destroY$ "tGoebbels' horror '
propaganda, which is trying to , iIl!b.ue. ,; the:' ' Genm:~ns , with the
belief that ,here is no other hope fOl"1ti1SJn b:ut :.<le.atb~. aJld .destruc'... :
tionro1C1 the end of their national e.iiste,l\e.e. ~; " l1he ~- ~ifesto 'gives
ne'W' hope ,t o the Germans. It showa thetn' '.& : new:~-;,.futUJ;"e, ,which __
they win have to build for tbemsel~SJ.; ,b}':;dtleir" ~~eAlitting, fight
againE:lt the Hitler regime and the : Hit~r':t ~ar. ~~ · 'l'he-~ authors of '
tbe .rClanifesto -do n.ot ,give - the _' Germans the r~ 4allgerou~ illusion

G~irietl J~.l'aften fur dieefgene Beft'eiung mitkampft, das. sei ee
auch Dllr £.us Passivitiit und Resignation oder auch aus Feigheit5
seine ~:ige"'1eri Unterdriicker die blutige Henkersrolle iiber andere
. [Volker ~p:1€len lasst, _ ka~ri nJcht darauf hoffen, nach der _1:1nvermeidlichcTI militarisChen ' Niederlage ein freies Yolk mit eigener
staatlichcJ. Souveranitiit zu werden. Daher stellt der Aufruf in
den Mittelpunkt die 'Aufforderung an das deutsche Volk und die ·
deutschen Offiziere und< Soldaten, den Krieg -d urch die eigene
Kraft ,Z"tl b eenden.
.
Hitler hat . Deut~chland in den Krieg gegen die Koalition der
€1rei mlichtigsten Staaten der Welt gefiihrt. Dieser Krieg ist ver..
oren, el'lrlart das Manifest. Wo ist der Ausweg? Die Verfasser
des Manifests antworten:Wir konnen noch eine Weile we iterampfen) und 'd abei M1Uionen Soldaten verlieren. Noch weitere
dutzenctc unserer Stadte und tausende unserer Fabriken werden
.zerstort w-erden bei der Fortsetzung dieses hoffnungslosen Krieges.
Zweifellos konnen wir· auch noch unseren . Gegnern gewaltigen
Schadeu 7.ufiigen. Was kommt aber dann? Der unvermeidliche
ZusamlYl.cnb ruch, die Besetzung unseres verwiisteten Landes, der
unbescnl'ejbliche Hass der Volker fur das, was wir ihnen angetan
aben ) das Ende der deutschen Nation.
Die W'01rtfiilu:ung des Krieges t die Fortdauer des Hitlerregimes
1st deIr 1>:lo1l1ere Weg in die furcht);)arste . Katastrophe der deutschen
neschil,Clrre.

.

Abe_t')-f1rkHirt ~ das Mariifes't~Deutschland muss nicht sterben,
es kann leben, es gibt einen anderen Weg fiir das deutsche Volk.
Das deutBche Yolk muSs durch seine eigene Tat, durch ~ seinen
mutigen :Kampf gegen das Hitlerregime den Volkern beweisen,
dass e8 ni"cht gleichzusetzen ist mit jenen Barbaren, die heute die.
lIerrsch()r Deutschlands und die Marder der Volker sind. Das
deutscbc Volk muss durch seine eigene Kraft diesen verbrecheri..
t5chen I~rleg, in d-en Hitler ~s gestiirzt hat, beenden.
Die ile1nt5chen Sotdaten mussen nach Hause marschi~ren. Sie
iiss€lO. tIle von ihnen besetzten Gebiete selbst befreieJ;1, ehe sie
bocb «1hJl'olm die Macht der Koalitionsarmeen dazu gezwungen werden~ If})~~ deutscha yolk m~ss das Hitlerregime stiirzen und sich
eine whl!lliche nationale Regierung schaffen, .. zusammenge~eizt
aus wttd~.l1<chen deutschen PatJ'ioten und unterstiitzt von allen anstiindftgf}:n Deutsdlen.
DieSe Begierung wird, unterstiitzt vom
N'olke:7 Dmll.tschland vonl - Sumpf des IDtlerregimes reinigen und
eine w:iJ>Jillche demokratische Ordnung herstellen. Diese Regierung' wJ.:ro dann in der Lage sein, mit den anderen Volkern Friedensvelt'1:1fm.dlungen einzuleiten.
Schlag auf Schlag zerstrummert das Manifest die Hitler-Pro..
paganda) die · den Deutschen einreden will, es gabe fiir~ sie
kelnen -v.nderen -Weg,. ~a.l-s~ -den ·Sturz in den Abgrund an der Seite
Bitler£f. Mit gewaltiger Kraft vernichtet .das Manifest die Greuelpropaganda -GOebbels', di~ -den .Deutschen weismachen will, dass
sie keine · artdefe ~ lfoffnul1g:" ~iitien, aIs · Tod und Zerstarung und
iVernichtl.1ng;:;~ihrer-" natlotuUeft ~i Existenz.
Das Manifest gibt den
. Deutsch en- .efne. :Mue · HoftnuDg'.~- Es schildert ihnen eine neue Zukun:rt? dle.·..·sie'" 8icb. ',:,a.b'er,; ~setJ!)st ·-' durch -ihren konsequenten Kampf
I

~egen aRB Hitlei'r~e~ und

den Hitlerkriegschaffen· milssen-. Die
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;that · this, is ali easy 'figh~ - But -w ith iron. logic they decla1.':e:,
';We have no other choice. Either we die as Hitler's. slaves '&.\ld
let . GePmany perish, ~i,ther we let the haired
all p,e oples against
us overwhell:n us, or else we begin the great national stru'g gle

of

for freedom against Hitler and his predatory war and free ourselves fr()m the t~rrible 'c rimes which are being committed- against
other 'civilized; nations ill: the name of ' Germany.

*

J

The writers of the manifesto have taken , their cue from the
:Allied slogan "Unconditional surrender of the Hitler regime :and
the Hitler armies," and call upon the- German people to do likewise. They are urging them to bring about the capitulation of
the Hitler regime and the Nazi army command with their own
hands. The manifesto makes it clear to the German people that '
the nations of the earth will only begin negotiations with a new
German governmen which will have shown its will for freedom
by deeds, by destroying ~itlerism and ending the war.
'

The fact that the National Committee could be founded in
Moscow, the city before which Hitler suffered his first decisive
defeat, must be especially encouraging to the Germans. The Soviet Union is the most powerful military opponent of Hitlerite Germany. Hitler's armies received their most terrible blows
and sustained their most devastating losses at the hands of the
Red Arlny. The German people know, and above all the German
officers and. soldier-s know that .the Soviet Union is invincible.
Once again this summer they hav~ learned this lesson.
Hitler attacked Soviet Russia perfidiously. The Nazi armies
ruined and destroyed ' her richest provinces. They ' murdered.
crippled or carr~d off to Germany as slave-labor . millions of
Soviet citizen, among them countless women and children. The
Nazi armies have committed their most horrible crimes against
the Soviet Union.
The Germans know that the main force in their inevitable
defeat will be the Soviet Union. They know that after the defeat
the Soviet Union will have a deqisive voice in determining Germany's fate. That is why Goebbels' propagan~a is trying to
depict for the Germans the terrible revenge which the Soviet
;Pnion will take against Germany after Hitlel"S' Jdownfall.. He
seeks to frighten the Germans by this, teUing' them how the
armies of the Soviet Unjon, together' with those of its Allies, will
lay waste the w.hole of q-ermariy to ''repay a hundredfold tbe
devastation ~nflicted upon them. ' .,. ~ - .- "
~f n,o w in spite of all this Na~:~rqJl~~nd~' ~ai:nst ~he So~~t
11
_- nlon , about the purportedplan~g!,t1\h~;,.: ~.~~.f~,.~~~ernme~t ·fo.r
re-venge, the GermaItS hear- that :; ~e~w~, .pr~~tlers- 9! ' war, offlt?!rs and men; 'received -, pepmissl~l:!. JEq~ .~~~~ ~~~~" goveFilIne~t
. ,~o. foun,~ a National "Free Ger~~n*~j.C~~llf~~ ,.,~,;= ~ussi~n ~l~
~ and to talk to the German >peoplef .t~lS wIn sao'W 'them that · Hit..
~~ ,.and ' Goebbels are lying and that the ' Soviet g-overnm~t'· 'and
Soviet peoples distinguish between the Hitlerite bandits and· those
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Verfasser des Manifestes geben den Deutschen nicht die -gefahr..
. Hche Illusion~ dass dies ein leichter ~ampf sei. Mit eiserner Kon- sequenz erkHiren sie: "Wir haben keine ' andere Wahl. Entweder
ste~ben wir : als . die . Sklav"e n _Hitlers und lassen Deutschland zu
Grunde geben und den Hass der Volker tiber uns zusammenschlagen, oder
beginnen den 'g rossen nationalen Freiheitskampf gegen Hitler und den Raubltrieg Hitlers und befreien uns 'Con den .
furchtbaren Verbrechen, die im -Namen Deutschlands an anderen
Kulturvolkern begangen werden.
"

wir

*

Die Verfasser des Manifests haben aus der Losung der Verbiin- '
deten Nationen ';Be{lingungslqse · Kapitulation des Hitlerregimes
aile Konsequenzen gezogen und forde.rn
da,s deutsche Volk auf, seinerseits aus dieser Losung die Konsequenz zu ziehen. Sie fordern das deutsche Volk auf, mit seinen
eigenen Handen die Kapitulation des Hitlerregimes und des Hitlerkommandos der .Armee zu erzwingen. Das Manifest macht dem
deutschen Vollt kIar, dass die Volker der Welt nur mit einer neuen
Regierung, die durch die Tat ihreh Friedenswillen gezeigt, das mt.lerregime vel'nichtet hat und den Krieg beendet, in Verhandlungen
eint~eten werden.
.
- 'Da'Ss das ',N ational -Komitee "Freies Deutschland Jl in Moskau,
in ~jener Stadt, vor der Hitler seine erste, fur den ganzen Krieg
entscheidende, Niederlage erlitt, gegtundet werden konnte, muss
fur die Deutschen eine besondere Ermutigung darst llen. . Die
~oviet Union ist der machtigste militarische Gegner Hitlerdeutsch..
lands. Von ihr haben die Hitlerarmeen die furchtbarsten Schlage
erhalten und ihre furchtbarsten Verluste erlitten. Das deutsche
Volk weiss, und besonders die Offiziereund Soldaten Deutschlands
wissen es ~ dieser Sommer belehrte es sie aufs Neue - dass die
Sovietunion unbesiegbar i"st. Hitler hat die Soviet Union heimtuckisch tiberfallen. Die Hitlerarmeen haben die reichsten Gebiete
der - Soviet Union vernichtet und verwiistet. Sie haben Millionen
sovietrussischer Burger, darunter zahllose Frauen und Kinder, ermordet, verkruppelt oder zur Sklavenarbeit nach Deutschland
verschleppt. Gegen die Soviet Union haben die Naziarmeen die
furchtbarsten Verbrechen begangeh.
\
Die Deutscpen wissen, dass - die ~oviet · Union die Hauptkraft
. in ihrer unvermeidlichen Niederlage darstellt. Die Deutschen wissen, dass nach der ·Niederlage das Schicksal Detitschlands in entscheidendem . Masse auch von der SovietUnionmitbestimzp.t werden
wiN!. Di~ Gobhelspropaganda versucht daber, den Deutschen die
furchtbare Rache auszumalen, die die 'Soviet Union nach dem
Siege tiber Hitle.r deutschland _an Deutschland -nellmen wird. Sie
versu~ht, di~; Deuischen -damit -zu schrecken, indem sie "ihnen er~
za!1lt, ~ie die.. :.t\r_meen "'~er Soyiet Union an · .der 'Se~te ihrer Ver..
biipdeten g'anz -peu.tschland' verwiisten werden t " um ."die ihnen an,· .
getane Verwiistu;ng hundertfach heimzuzaliien.
Wenn nun
all dieser Iiitler-Propaganda gegen die Soviet
U~jqn; u~d ~U-beF ;die Jl.ng-eb1i®~p Rae,:Qeplane del' Sovietr.egierungdi~ pe~schen " )l~.en:~ d~~ ' ~~~gsgef.allg~ne, _·det.its~he Ofiiziere und·
und. "der Hitlerarmeen"

trotz '
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Germans who have regained their s'e nses" 61' viJll1 come to their
senses at the right time.
With the founding of this committee in its capital, time Soviet
government has made ' 0 commitment wluats~ever towa:rd Germany. To them, as to our own and the British goveF-nment,
only deeds count. But ~the fact that an opportunity ~~s given
to German officers and soldiers and German exiles to do their
bit in freeing Germany of Hitler, makes it again clear to' the Ger_ man people that a courageous and remorseless struggle ;lgainst
the Nazi regime offers a way out of catastrophe to the German
people. This way will no longer exist, once Germany i EJ!ccupied
and administered by foreign troops.
.'
The proclamation by Roosevelt and Churchill to the Italian,
people a few days before the invasion of Sicily by American and
British troops strongly influenced not only the attitude of the
Italian soldiers, but of the whole Italian people. With the overthrow of Mussolini, it took . the first significant step toward
n1.aking peace with the United Nations and becoming a frie~d of
... the Allies, instead of remaining a ~lave of German or Italian
fascism. The importance of this proclamation, which 'V'las distributed in rnillions of copies over Italy from the air, was an
important factor in des't roying the effect of Fascist propaganda
against the United Nations. It was a tremendo s spiritual 'weapon
in the hfu'"lds of the Italian underground movement, for the weakening of Mussolini's regime.
The manifesto of the National Com.mittee "Free G e1rJIll1u],1l1l.Y" is
not the proclamation of a government. Despite this it is @f vital
importance to the German people and the German a 'mies. In
this manifesto Germans are speaking to Germans with jwstifbble
anxiety and concern about the future of Germany. No\ it center
has been created whi~h through radio and leaflets and through
its excellent underground connections will influence the thoughts
,and actions of the Germans in ever growing measure. .Ift will
accelerate their fusion intO one great anti-Hitler front. J'UllSt as.
the Italian people read Roosevelt's and Churchill's words all the
more attentively since they were soon to be fOllowed by the military invasion of Sicily; the voice of the National Committee
"Free Germany", will also imd a ready ear in Germany §ounce it
is 'accompanied by the military blows 'w hich IDtler and the Axis
are receiving on aD fronts, highlighted by the overthrol¥ of Mussolini and the powerful Italian 'popular movement for p,ea~e.
The New York Times reported on July 31st in a telegrarn from
Sweden that in a large Berlin factory Italian and German workers demonstrated together for pea:Ce when they heard a bout Mus- soHni's downfall. All over Berlin appeals \\tere dlstributed signed
"United ' Front against 'Hitler," urging~ the' ' Ge:rman~ to follow the
example of the Italian people.
)!';:, ,- ,"
<'''' ;'.' ,
y
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As Americans We ' wish the Natiblital -e Commlftee -"Fr ee Ger-many" -in the Soviet, Union com1>lete"- sUccess -as' 'soon' as possible. ,
-The sooner-, these 'freedom-Ioving Germans succeed in enUgl'lten~

.'-

.....

Soldaten, "';"on' -der- '·-Sovietregierung die Erlaub-nis bekommen ha·
ben,- auf I'1rssischem. Boden das National Komitee "Freies Deutschland" !?u grunden und zum deutschen Volke zu sprechen, dann
zeigt ihn€D -diese Tatsache, dass Hitler und GObbels lugen und
dass die Sovietregierung und die Sovietvolker einen Unterschied
JIlachen zwischen den Hitlerbanditen und jenen Deutschen, die
zur Bes:in::1ung gek ommen sind oder zur rechten Zeit zur Besin·:
nung ltor.nmen werden.
Die Scvietregierung ist mit der BUdung dieses Komitees in
ihrer lHLa\l1l.ptstadt .k einerlei Verpflichtungen gegeniiber Deutschland
eingegangen. Ebenso wie fur Unsere und die englische Regierung
ziihlen. f un" sie nur Taten. Aber die Tatsacbe, dass sie deutschen
Offizif)l>~Jl . und Sold.a ten und deutschen Emigranten die Gelegenheit g lh t? d as Jhre :1;U tun, urn Deutschland von Hitler zu befreien,
~cht € B den Deutschen neu verstandlich, dass kompromi~sloser
Kampf goegen das Hitlerregime fUr das deutsche Volk den Ausweg a ll§ ~6r Katastrophe bedeutet, den es nicht mehr gibt, wenn
Deutsclilarrn.d von fremden Truppen besetzt und verwaltet wird.
Der .l-~uiruf Roosevelts und Church ills an das italienische Yolk
wenige T a ge vor der Invasion Siziliens durch amerikanische und
englische Truppen hat nicht nur die Raltung der italienischen
Soldaten stark beeiflflusst, sondern _das' ganze italienische Yolk.
Es hat :I n der Verjagung Mussolinis den ersten bedeutungsvollen
Schritt g emacht, urn den Frieden mit den Verbtindeten Nationen
zu erzwin gen . und ein Freund der Verbundeten zu werden, statt
ein Sltlu y e des deutschen und italienischen Faschismus zu bleiben.
Die Bedeutung d ieses Aufrufs, der in dutzenden "Million en durch
Flugzeuge tiber Italien abgeworfen -w urde, war ein gewaltiger
Faktor .in der Zerstorung der - Wirkung <i:?r faschistischen Propaganda g egen die Verbundeten Nationen. Er war eine --gewaltive
,W affe . i n den Randen der ii:alienischen antifaschistischen Unter·
grundbe'il1sgung, in der Schwachung der Macht des Regimes von
Musso1:ini.
D€:r Aufruf des Nationalkomitees "Freies Deutschland" ist
nlcht neT Aufruf einer Regierung. Trotzdem, ist er, ebenso wie die
BildW1~' des Nationalkomitees "Freies Deutschland" von grosser
Bede1l1rn.m g fiir die Deutschen und die deutschen Armeen. In diesem Auf!t'uf sprechen Deutsche zu Deutschen in begriindeter Angst
undl So:t'ge um die Zukunft . Deutschlands. -. mer ist ein Zentrum
gesch~:!ftf)m:, dass durch Badio lUld FlugbJ.ii.tter und durch seine guten
Untel'g!['UllFndverbindungen das Denken ' und Handeln del' Deutschen
in steilg'f81ltdem Masse beeinflussen und ihre Zusammenschweis-sung m .e ine gros~ Anti-Hitlerfront bescbleunigen wird. .Ebenso
wie ti!il€ ,Vorte Roosevelts und Churchills vom italienischen
Volk c1l~to aufmerksamer gelesen wnrden, weil 'ibnen bald darauf
die mU1Ulltansche:' Invasion SiZiliens folgte, ebenso wird auch die
Stimme de·s NationaIkomitees "Freies Deutschland" in Deutschland ,UIl11Ttil so aUf~erk~amer "~~~rt werden, ats sie begleitet 1st von
den mllliiUtrischen Schliigen, - die IDtler und die Achse an allen
Fronten €I'halten, 'von der Verjagung Mnssolinis, von einer gewal- .
tlgen fiWienlschen Volksbewegung fiir den Frieden.
Die N€,w ~~ I :.ri~~s ~~~jpJ\tete am 31. Juli von einer Meldung
aus SChW¢~'0!d~~~, ~.ip.em Berliner Grossbetrieb italiepische
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lng the masses of the ' Getman people; and the officers. and Soldiers
-soone~ they succeed iIi: arousing -the
resistance of the German people and of the- German armies against
the Nazi war, the smaller the losses will be. when we launch 'the
-main attack against Hitler Germany toge ther with our allies~

ot the German armies, the

Of course, neither we and" the British, nor our ally the SoViet
Union, can wait upon a successful revolution of the German people and the German armies against Hltlar. We' shall strike ever
harder and thus prove ever more clea r ly to the German people
that they have no other way "out except the destruction of the
IDtler regime.
But the whole world will treat w ith respect and even with
"thanks those German fi>rces who shorten the war by their own
struggle and thus help lessen the number of war victims.
What could be more meaningful than if the German people
followed the advice of the National Committee "Free Germany,"
evacuated all occupied territories unconditionally, disarmed the
Gestapo and punished mercilessly all Nazi criminals? What could
be more significant than if they overthrew the Hitler regime,
transformed Germany into a new democracy and ended the war?
Who would not support with all his might such attempts to
shorten the war?
As German Americans We have special reason to greet the
founding of the National Committee and the manifesto it issued.
The victory of our country over the forces of regression and barbarism is of the utmost importance. We are working and fighting for it as loyal Americans and no other former ties with
Germany can weaken our deep loyalty and our great love for
our adopted land. Hundreds of thousands of sons of German
American parents are proving this by fighting on all fronts for
America.
But like Americans of Italian descent, we are not indifferent
to what happens to the country from which our ancestors caine
or in which we were born and whose language we still speak.
We are not indifferent to the fact that . the country of our forefathers has become the hangman of all the nations, that it is
fighting against our American homeland and our Allies on the
side of vicious Japanese imperialism.
Soon the hour of liberation may strike. The appeal and the
formation of the National Committee give us new hope that the
German people win at last find themselves, will remember " their
cultural traditions and win finally help actively to free Germany
and the world from the Hitler regime and thus regain the world's
esteem. We are" filled with new hope that the German people
by such a. deed will earn the right to "live peacefully and- work
peacefully as a free people among- free peoples "and will forever
break with rapacious German imperialism.
The men who wrote- and signed the Mariifesto~ are a visible
proof to the world that not all ~rtr{-mi~ l 'have 'l>~ome barbarians
and that there are many brave Germans who risk th-eir lives
an~ everything they have in the struggle against the Hitler regime.
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und deutsche Arbeiter gemeinsam fur den Frieden demonstrierten,
als sie vom Sturz Mussolinis harten. In ganz Berlin wurden AufTute, gezeichnet '(Einheitsf.r ont gegen Hitl€r", verteilt, in denen
die Deutschen aufgefordert wurden, dem Beispiel des italienischen
:Volkes zu folgen.

*

Wir als Am.e rikaner wunsch en dem National Komitee "Freies
Deutschland in der Soviet Union . vollen Erfolg, und einen moglichst raschen Erfolg. Denn je rascher es diesen freiheitlich ges'nnten Deutschen gelingt, ' die Massen des deutschen Volkes und
der deutschen Soldaten gegen. den· Hitlerkrieg anzufachen, desto
geringer werden die Verluste sein, wenn wir an der Seite der
Verbiindeten den Hauptangriff gegen Hitlerdeutschland beginnen.
Ebenso wenig, 'wie unser Verbiindeter, die Soviet Union, konnen
wir und die Engliinder natiirlich darauf wa!"te:n, ob und bis die
Revolutionierung des deutschen Volli:es lmd der deutschen Armeen
gegen Hitler einen entscheidenden ErfoIg gehabt hat. Wir werdftn immer furchtbarer zuschlagen, und dem deutschen Yolk damit immer deutlicher beweiseri, dass es keinen anderen Ausweg
bat, als die Vernichtung des Hitlerregimes.
Aber die ganze Welt wiirde mit Respekt und sogar mit Dank';
barkeit auf jene deutschen Kdifte schau en, die durch ihren eigenen Kampf den Krieg gegen Hitler abkiirzen und helfen, die Opfer
dieses Krieges zu verringern.
Was konnte es Bedeutungsvolleres geben, als wenn das deutsche Yolk den RatschHigen des Nationalkomitees "Freies Deutschland" folgt, aIle besetzten Gebiete bedingungslos raumt, die Gestapotruppen entwaffnett die Naziverbrecher unbarmherzlg be..
straft, das Hitlerregime stiirzt, Deutschland zu einer neuen Demokratie macht und den K r ieg beendet. Wer mochte nicht jeden
Versuch, auf diese Weise mitzuhelfen, den Krieg abzukiirz-en und
zu beenden, mit allen Kraften unterstutzen.
Als Deutschamerikaner haben wir noch einen ganz besonderen
Grund, die Bildung des National Komitees "Freies Deutschland"
und den von Ihm verfassten Aufruf zu begriissen. Der Sieg ·unseres Landes iiber die ~lachte der Barbarei und des Ruckschritts
geht uns liber alles. Wir kampfen und arbeiten fiir ihn als loyaJe
AmerikaIler, und keine anderen Bindungen aus fruherer Zelt an
Deutschland konnen unsere tiefe Loyalitat und unsere grosse
Liebe zu unserer amerikanische1;l Heimat schwachen. Das beweisen auch die hunderttausende Sohne deutschamerikanische~
Eltern, die an allen Fronten fur Amerika kampfen.
Aber, ebenso- wie ' die Amerikaner italienischer Herkunft, Hisst
es uns nicht gleichgiiltig, was mit dem Lande, aus dem unsere
Vorfahren stammen, oder in dem wir geboren wurden, und dessen
Sprache wir -noch spreehen, geschieht. Es liisst uns nicht gleiah..
giiltig, wenn wir sehen, wie.das Land unserer Vorfabren zum Henker:.. aller Volkergeworden ist, wie es sich bei jedem menschlicb
undogerecht Delllkenden ver~s~ gemacht · hat, wie. es .an der Seite
desJ abschea.1ich'en japanischen. lmperialismus gegen .unsere amerikahisehe ,··Heimat ;. und ·unsere V.erbundeten kiimptt.
1

,
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iter Aufruf und Me

" That is why we Ger~ Am~rjeans e~pecia~y , wc;qmn.e , tA~
"manifesto and ,the , Nat~onal Committee 'HFree Germany/' ,We will
encourage them , and support them with ' all our strength. Le~
~them tell the German , people that hundreds of thousandq of Get-....
. man Americans, who see in Hitler the; mortal enemy
G-ermanYj'
. and, of Mankind, see in the way they sbow~d in tbe manifesto tb~
only salvation for Germany.
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BiIdung des Nationalkomitees -geben mrt8 neue Ecftnung, ~ das
. deutsche Yolk -s[ch endlleh auf slcb sellbst besinnt, slclhl ~r
grossen kulturellen TraClitionen erinneJrt lUlDd endlich alktf\r mithilft, Deutschland und die Welt vom mtUed~mus zu befreteXl" und
sich dadurch wieder' die Achtung del" Welt eningt. Neue Hoffnung erfilllt uns, ·dass -·· · sich. durch ein.e ~o[cb.e Tat das deuitsche
'\?olk das Becht erwirbt, als heies Volk lUlD.ter freien 'Wolllk.ern
friedlich zu leben und friedlich zu arbeiten, dass es ffu-o b;nme~
mit dem raubgierigen ' deutschen Imperi.all.ismllls bricht~
Die Manner, die den Aufruf verfassten und unterzeichueten,
sind der . Welt ein ' sichtbarer Beweis dafuI', dass nicht aIle Deutschen zu _Barh.a ren. geworden sind, und dass es viele tapfere Deutsche gibt, di~ ihr . Leben, . ihr Alles, im Kam,pi gegen das Hltlerregime -einse~zen. _
Daher' begriissen wir Deutschamerikaner g-anz be.B onders den
Aufruf 'und die ' Bildung des Nationalkomitees "FreieFl Deut.~ch..
land". '\Vir wollen sie ermutigen und. mit allen Kraften unterstiitzen. Sie sollen die Moglichkeit haberl, dem deutschell ',taIke
sagen z.u · konnen, dass hunderttausenoe D'e utschamerikaner, die
in Hitler.' den Todfeind Deutschlands 'bnd der Menschhei t sehen,
in dem Weg, lien sie in .dem von ihnen verfasst~n Manifest zeigen, die einzige Rettung Deutschlands sehen.
H.
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This picture 's hows Lieutenant Heinrich Oraf von Einsiedel, the
gTe~t-grandson of the former German Reichskanzler Prince Bismarck, one 'Of the vjce-chairmen of t!e ~tional. ~~fP:~~~~e .":rt'ee
Germany." . It was taken from the ~ "Fr.-qnt:.mus~rlerte/' a Ru'$sian periodical, circulated behind. tHe '\"~~rlfla'it ;.J li.n~s, "<and first
published in the .U. S. A. :uy ~e ' "German American'~ ..in its Ma~
1943'~ iS8ue.

.Ueber das ' Manifest· ·des' - National' Komitees uFreies
:- Deutschland/" '. sch~-eibt

Ferdinand Bruckner-:
•.. Wenn das deutsche Yolk· wartet. urn sich die Befreiung
schenken zu lassen, versa.uw.t es die entscheidende Gelegenheit,
nicht nur seine Ehre wiederzugewiluum., sondern. auch das Vertrauen zu sicb selbst. . .. Wirft es sich hingegen in letzter Stunda
auf die Seite der Befreier, dann wird ~s den ersten Schritt zu
seiner Selbstbefreiun~, auch semel' inneren, getan haben. Es . 1st
gewiss der sch werste Schritt, aber auch del" notwendigste....

Li-On~ F euchtwangerr:
Das National Koniitee FREIES DEUTSCFJAND hat das deut.
sche Yolk aufgefordert, mit den verb\indet-en N ationen gemeinsame Sache zu rnachen und :mitzuarbeiten an der Aufgabe, den
gemeinsamen Feind, den N atioIllal-Sozialismus, zu bedingungsloser
Ubergabe zu zwingen. ZweifeUos tragt die Kundgebung des N ational Komite-es- dazu bei, die Sache der Verbundeten Nationen zu
. forder_n, das Kriegsende zu beschReunigen,. Hunderttausende - von
Leben zu sparen, den raschere.,.'l Abschluss eines totalen demokratischen Friedens zu erwirken. .

Oskar Maria Gra!:
Das Manifest . . . zeigt jedem Deutschen, in welche grauenhafthoffnungslose Lage das verbrecherische Hitler-Regime das dent·
sche Yolk gebracht hat, und es spricht klar aus, welche Moglichkeiten es giht, urn den eudgiiltigen Zusammenbruch unserer Heimat zu verrneiden. . .. Wenn uberhaupt aus den ' Trfunmern, die
W,ls das geschlagene Hitler-System nach deIDll Sieg der VereIDigten Nationen hinterHisst, ein Deutschland iibrigbleiben soil, das
sich schopferisch einreihen kann in den. N euaufbau einer friedlichen und wahrhaft freien W ,e lt-das Manifest weist -!en Weg. . . .

(Der volle Text erschien im "German American" Aug u. Sept. 1943)

-, .
Werter- Leser,
Bitte schr.eiben Sie uns Ihre Meinung. Wenn Sie mit dem
Inhalt dieser Broschiir.e einv]3I'standen sind, senden Sie uns. Ihre
Zustimmung.

lch schliesse mich,'(!;nt ''deutsch-amerikanischen Unterzeichnern
. . tier Br?!phit.~~~ rfWhfli '-Wjli~I::iappen with Germany'" an.
.
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